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ABSTRACT In this paper, in order to develop more understanding of the impact resistant behavior
of steel structures, static and falling-weight impact tests of the small-scale H-shaped steel beams
were conducted with varying impact velocity of the weight. Here, to restrain occurrence of the high-
frequency components in dynamic response of the beam under impact loading, a plain elastomeric
rubber pad was placed on the impacted area of the beam. From this study, following results are
obtained: (1) maximum vertical displacement at the loading point was linearly increased with an
increment of the input energy; and (2) all beams considered here were failed by the impacted area of
the upper flange being locally deformed regardless of loading condition.
Keywords : H形鋼，耐衝撃挙動，重錘落下衝撃実験











































**博（工） 室蘭工業大学准教授大学院工学研究科（〒050-8585室蘭市水元町 27-1）第 2種正会員
***博（工）室蘭工業大学講師大学院工学研究科（〒050-8585室蘭市水元町 27-1）






















Impact resistant behavior of H-shaped steel beam under falling-weight impact loading
○葛西勇輝* 小室雅人** 栗橋祐介*** 岸　徳光****
　 Yuki KASAI Masato KOMURO Yusuke KURIHASHI Norimitsu KISHI
ABSTRACT In this paper, in order to develop more understanding of the impact resistant behavior
of steel structures, static and falling-weight impact tests of the small-scale H-shaped steel beams
were conducted with varying impact velocity of the weight. Here, to restrain occurrence of the high-
frequency components in dynamic response of the beam under impact loading, a plain elastomeric
rubber pad was placed on the impacted area of the beam. From this study, following results are
obtained: (1) maximum vertical displacement at the loading point was linearly increased with an
increment of the input energy; and (2) all beams considered here were failed by the impacted area of
the upper flange being locally deformed regardless of loading condition.
Keywords : H形鋼，耐衝撃挙動，重錘落下衝撃実験











































**博（工） 室蘭工業大学准教授大学院工学研究科（〒050-8585室蘭市水元町 27-1）第 2種正会員
***博（工）室蘭工業大学講師大学院工学研究科（〒050-8585室蘭市水元町 27-1）















試験名 載荷方法 衝突速度 入力エネルギー
V (m/s) E (kJ)
S 静的 - -
IC-E15 繰り返し 3.2 (3.23) 1.5 (1.56)
IC-E30 4.5 (4.55) 3.0 (3.10)
IC-E45 5.5 (5.56) 4.5 (4.60)
IC-E60 6.3 (6.32) 6.0 (5.98)
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(iv) IC-E60 & IS-E60




























































































































(b) IS-E60（V = 6.32 m/s, L= 3.0 m）
図 7 重錘衝撃力，支点反力および載荷点波形に関する既往の実験結果との比較
(a) t = 0 ms
　（重錘衝突時）
(b) t = 4.5 ms
　（重錘衝撃力第 1ピーク）
(c) t = 8.0 ms
　（支点反力最大）
(d) t = 12.5 ms
　（重錘衝撃力最大）
(e) t = 14.5 ms
　　（支点反力第 2ピーク）
(f) t = 17.0 ms
　（梁変形 /ゴム変形最大）
(g) t = 28.0 ms
　（支点反力ゼロ）


































E ≤ 3 kJまでは残留変位が生じていないことより，
弾性的な挙動を示していることが分かる．一方，入
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　　 (a)最大重錘衝撃力　　　　　　　　 (b)最大支点反力　　　　　　　　　 (c)最大載荷点変位







ギーが小さい場合（E ≤ 3 kJ）には，上・下フランジ
に発生するひずみの最大値は，ほぼ等しく残留ひず
みの発生も確認できない．一方，入力エネルギーが












の結果であり，時間は図7 (b)に示す a∼ hに対応
している．両図より，重錘衝突後，緩衝ゴムは徐々
に変形し，t = 8.0 msで最大支点反力が生じ，若干
遅れて重錘衝撃力が最大値を迎えることが確認さ
れる．その後，t = 17.0 msで最大変位が生じると











図 9 には，入力エネルギー E と実験結果から得
られた最大重錘衝撃力 Pimax，最大支点反力 Rimax，
最大載荷点変位 δimax の関係を示している．




























































工学論文集，土木学会, Vol. 55A, pp. 1313-1326,
2009.
4) N. Kishi, S. Okada, H. Konno: Numerical impact
response analysis of rockfall protection galleries, J.




















前橋工科大学研究紀要, Vol. 7, pp. 79-84, 2003.
10) 土木学会構造工学委員会衝撃実験解析法の標準
化に関する研究小委員会，第 5回構造物の衝撃
問題に関するシンポジウム論文集，第 II編委員
会経過報告, pp.99-111, 2000.
ページ数 7／ 7
670
Proceedings　of　Constructional　Steel
　Vol.23（November　2015）
鋼構造年次論文報告集
第23巻（2015年11月）
